1) 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 眼科学分野 2) 東京大学大学院医学系研究科 病因 ・ 病理学専攻 人体病理学 ・ 病理診断学分野 3) 京都大学原子炉実験所 放射線生命科学部門 KEY WORDS：D型アミノ酸、advanced glycation end products(AGEs)、Receptor for AGE(RAGE)、 加齢黄斑変性症 加齢黄斑変性症は多くの先進国において最大の失明原因となっている．病変初期にはドルーゼンと呼ばれる黄褐色の異常 凝集蛋白質が網膜色素上皮細胞とその基底膜に挟まれた領域に認められる。免疫組織化学的検討からドルーゼンがD型アミ ノ酸含有蛋白と蛋白糖化最終産物(AGEs)を含むことが確認された。さらに網膜色素上皮細胞はAGE受容体(RAGE)遺伝子 を発現している。以上より加齢黄斑変性症の進展にはAGEsとRAGEが関与することが示唆された。 抄録
( 2 ) ( 3 ) Fig. 2 . Eye fundus image and histology of AMD In the early stage of AMD, drusen is noted in the macular region as yellow-brownish accumulation products. Histologically, drusen is recognized in the area between the retinal pigment epithelium and Bruch membrane (arrows). Fig. 6 . AGE-RAGE interaction and the pathogenesis of AMD The following mechanism is hypothesized. Drusen that is the mass of AGEs continuously causes the interaction to the retinal pigment epithelium expressing RAGE. This reaction causes the increase of VEGF and reactive oxygen species and the elevated expression of RAGE, and then induces angiogenesis, finally resulting in impairment of visual power.
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